























































2) IgSFについては、大堀(1988)、 大堀(2013) を参照
のこと。
3) ショウジョウバエや線虫の細胞接着分子の研究
は、 Hynes,and Zhao(2000)、 


























































































No. UnitPro AC Igドメイン FNIIIドメイン
1 I1FXA8 1 1
2 I1G570 1 1
3 I1GA45 1 1
4 I1FV86 1 1
5 I1FV87 1 1
1 I1EJ13 1 3
2 I1EW38 1 3
3 I1G375 1 4
4 I1FDS4 1 4
5 I1EW37 1 4
6 I1EYI6 1 4
7 I1F8T7 1 4
8 I1EVH5 1 4
9 I1G212 1 4
10 I1FER6 1 5
11 I1G376 1 5
12 I1FTU7 1 5
13 I1EMN9 1 5
14 I1ESB5 1 5
15 I1EWF9 1 5
16 I1F3F1 1 5
17 I1FER8 1 5
18 I1F4M8 1 5
19 I1ERX2 1 5
20 I1FTU8 1 5
21 I1FRY1 1 5
22 I1FDS6 1 6
23 I1F8T6 1 7
1 I1G9L6 2 1
2 I1FH69 2 2
3 I1FPS2 2 2
4 I1F391 2 4
5 I1EYI5 2 6
1 I1ESK5 4 3
2 I1EZB2 4 5
1 I1FK26 5 1
2 I1FPU2 5 2
3 I1GG53 5 2
1 I1FV95 6 1
2 I1GG87 6 3
1 I1EYY5 7 1
2 I1EVV6 7 4
1 I1EZA6 9 6
1 I1FV00 14 5
2 I1EXU1 14 6




No. UnitPro AC Igドメイン FNⅢドメイン
1 A7RYM5 1 1
1 A7SRI5 2 1
2 A7RR37 2 1
3 A7RN96 2 1
4 A7SKY2 2 1
5 A7SA33 2 1
1 A7SWF5 4 1
2 A7RYG0 5 2
3 A7RYG2 6 2
4 A7RT95 6 5
1 A7SRN0 1 1
2 A7RTK9 1 2
3 A7RTK6 5 1
表3　線虫のIgSF-CAM
No. UnitPro AC タンパク質名 Igドメイン FNIIIドメイン
相同IgSF-CAM
ヒト ショウジョウバエ
1 H2KZQ5 RIG-1 4 2
2 G5EF96 UNC-40 4 6 DCC
1 Q19128 NCAM-1 5 1
2 G5EBF1 sax-3 5 3 Robo2 Roundabout
1 G5ECX2 6 5 L1 Neuroglian
2 Q53U87 SAX-7 6 5 Nr-CAM Neuroglian
3 Q9N3X8 Sidekick 6 13 Sidekick
1 Q9TXI8 IGCM-1 7 1 Echinoid





















は ヒ ト のNr-CAM、G5EBF1は ヒ ト の
Roundabout homolog 2と類似していた。 また、
ショウジョウバエのIgSF-CAMと相同なもの
が6種類あった。G5ECX2はハエのNeuroglian











































































No. UnitPro AC タンパク質名 Igドメイン FNIIIドメイン ヒトの相同IgSF-CAM
1 M9NDT2 CG15312 1 1
1 Q9VP08 CG7166 3 1
2 Q7KUK9 CG17839 3 5
1 Q9VBE5 MIP08606p 4 1
2 Q9W1T6 CG34371 4 1
3 Q9U4G1 CG16857( Boderless) 4 2
4 Q9VM64 Interference hedgehog 4 2
5 Q9W4Y6 Brother of ihog 4 2
6 A1Z920 Frazzled 4 6 Neogenin
1 A8DYJ6 CG12484 5 1
2 Q9VB35 Sidestep 5 1
3 Q9VFU7 CG14372 5 1
4 E1JII4 CG34114 5 1
5 Q9VH85 CG12950 5 1
6 P34082 Fasciclin-2 5 2 Ncam-2
7 M9PCI8 Turtle 5 2
8 Q9W213 Roundabout 5 3 Roundabout homolog 2
9 M9PC46 Leak 5 3 Roundabout homolog 2
10 Q9VPZ7 LP22668p 5 3 Roundabout homolog 1
1 X2JHT7 Sidekick 6 13
2 E1JJF8 Neuroglian 6 5 Nr-CAM
1 Q9VQW7 Echinoid 7 1
2 M9NCR3 Friend of echinoid 7 1
1 Q0E9F2 Sticks and stones 9 1
2 A1Z9X4 Hibris 9 1
1 A1Z6X1 Down syndrome cell 
adhesion molecule 1
10 6 DSCAML1
2 Q0E8G9 Down syndrome cell 
adhesion molecule 4
10 6 Dscam
3 M9PED2 Down syndrome cell 
adhesion molecule 2
10 6 Dscam
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